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: A Petition Movement of Indian Inhabitants of Bombay* 
Asuka Nagao** 
 
The first large-scale petition movement of Indian inhabitants of Bombay was launched 
during the years when the so-called ‘judiciary and executive conflicts’ were intensified. Their 
addresses and petitions, which were written in forceful English, succeeded to draw some 
attention of the British media and her people to fallacies of statements that were circulated 
during the stir. The shetia community, that was at the center of this movement, managed to 
prove that they could come together to check the despotism of the Company’s Rule. However, 
during this period, they also had to endure various misrespresentations of both themselves 
and the situation in India. 
  
                                                        









































                                                        
1 Joseph Hume （b. 1777; d. 1855）. ベンガル州で 1799年から 1808年まで軍医として勤めた後、著名な下院






















明（1828年 10月 1日）、（2）州政府に対する請願（1829年 4月 16日）、（3）グラント判事離














でもあった。任期は 3年ほどで商人が任命された。オヴィングトンが 1689年に mutasaddiに就任した際に
も主要商人や著名な市民から挨拶を贈られたという［Mitra 1995: 196-7, 201］。 
3 当時 20代だったジャガンナート・シャンカルシェートが 1830年 8月 30日にグラント判事送別会開催を呼
びかけ、他のシェティアから協力を得たという記述もある［Vachha 1874; 87］。 
4 管区都市の非ヨーロッパ人の陪審員資格獲得については［Zastoupil 2010: 116-7; ‘Juries in India Bill,’ HCD, 20 
March 1826, vol. 15 cc1-2; ‘Juries in India Bill,’ HCD, 7 April 1826, vol. 15, cc107-8; ‘Debates in Parliament,’ OH, 































の結婚披露宴に招かれ［Drewitt 1907: 48-9］、また後者が 1826年に亡くなった際には同判事
が遺族にお悔やみの訪問を行った［Drewitt 1907: 253-4］。先述の謝辞等の場では「（今発言し
なくては）公私共に道徳性などまるでもちあわせていないと言わなくてはいけなくなる」［‘Sir 
John Peter Grant,’ AJ, February 1831: 81］等、名誉の意識が繰り返し述べられたが、重要取引相
                                                        
5 この時の署名者がパールシー52名、ヒンドゥー40名、ムスリム 5名だったという記述がある［Shethana 
1924: 10］。 
6 Sheth Bamanji Hormajji （b. 1808; d. 1862）. ［Vachha 1874: 571-5］参照。 
7 Sheth Hormajji Bamanji （b. 1766; d. 1826）. 1812年頃からはパールシー・パンチャーヤトの長も務めた
［Vachha 1874: 566-70］。 
8 後述のようにスチュワートは帰国後下院議員を務めた。‘Stewart, John （1784-1873）’ 






































                                                        
9 デュワー主任判事は 1830年 11月 25日に死去し、その後、新任の最高裁判事が同年 12月 31日にボンベイ
に到着するまで一時ボンベイ最高裁は判事のいない状態となった［‘Law,’ AJ, July 1831, p. 131］。 
10 Minute by J. Malcolm, 19 Oct 1828, WBP, PwJf1402. 






































この書簡はインドで流出し、1829 年 7 月に個人名や役職名の多くを伏せる形で Bengal 
                                                        
12 From J. Melville to J. Malcolm, 25 February 1829, WBP, PwJf 1426. 
13 From G. Bankes to Lord Ellenborough, 21 October 1829, EP, PRO 30/9/4/12 Part I. 
14 カルカッタ最高裁設立直後のベンガル州政府との対立については［British Parliament 1782］等参照。 
15 From Lord Ellenborough to J. Malcolm （copy）, 21 February 1829, WBP, PwJf1423/1. 
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開会直前の 1830年 1月 28日に The Timesが同書簡の全文を掲載した後、19Morning Chronicle、























                                                        
16 ‘Misterious Manifesto,’ Bengal Hurkaru and Chronicle, July 1829, in EP, PRO 30/9/4/12 Part I; AJ, March 1830, p. 
141. 
17 From Lord Clare to Lord Ellenborough, 31 May 1831, EP, PRO 30/12/21/land2, f. 92. 
18 Darizes and Wiltshire Gazette, 17 December 1829, p. 1. 
19 The Times¸ 28 January 1830, p. 2 
20 Morning Chronicle, 29 January 1830, p. 2; Morning Post, 29 January 1830, p. 2; Evening Mail, 29 January 1830, p. 
2; Dublin Morning Register, 29 January 1830, p. 4; The Examiner, 31 January 1830, p. 3他。 
21 ‘Reasons for Indian Judgeships,’ The Examiner, 31 January 1830, p. 3. 
22 The Liverpool Mercury, 5 February 1830, p. 2. 







































                                                        
24 ‘East India Charter and Judicature –Lord Ellenborough’s Letter,’ HCD, 5 February 1830, vol. 22 cc124-33. 
25 ‘East India Company’s Charter,’ HCD, 9 February 1830, vol. 22 cc290-2. 







































                                                        
27 ‘Bombay Judicature,’ HCD, 8 March 1830, vol. 22 cc1382-5. 






































                                                        
29 ‘East-India Company and Trade’ HLD, 9 February 1830, vol. 22, cc259-62. 





 1823年以降のボンベイ最高裁の活動に関しては、イギリス国内の雑誌としては The Asiatic 






















のに相当の役割を果たしたように見える。Morning Chronicleは 1830年 1月 11日、ウエスト
                                                        
31 ‘The Bombay Government and Mr. Fair,’ Morning Chronicle, 27 January 1825, p. 2. 
32 ‘East India House,’ London Courier and Evening Gazette, 22 June 1826, p. 3; ‘East India House,’ Morning 
Chronicle, 22 June 1826, pp. 2-3; ‘Liberty of the Press in India,’ Dublin Morning Register, 1 February 1827, p. 2 他。 
33 ‘East Indies,’ Morning Chronicle, 16 February 1828, p. 2. 
34 ‘India,’ London Courier and Evening Gazette, 16 October 1828, p. 2; Evening Mail, 17 October 1828, p. 2; ‘India,’ 
Limerick Evening Post, 24 October 1828, p. 1; Morning Chronicle, 31 October 1828, p. 4. 
35 London Courier and Evening Gazette, 28 January 1829, p. 2; Morning Post¸30 January 1829, p. 3; Londong Evening 
Standard, 30 January 1829, p. 2; Lancaster Gazette, 7 February 1829, p. 1他。 
36 ‘India,’ Morning Chronicle, 5 February 1829, p. 2; ‘Bombay Court of Judicature,’ London Evening Standard, 5 
February 1829, p. 4; ‘India,’ The Norfolk Chronicle, 28 February 1829, p. 1他。地方紙 Norfolk Chronicleは一面ト
ップであった。 
37 ‘Police System at Bombay,’ The Asiatic Journal, June 1826, pp. 701-8; ‘The Case of Mr. Erskine of Bombay,’ AJ, 
April 1828, pp. 452-61; ‘The Case of Mr. Erskine of Bombay,’ AJ, June 1828, pp. 779-85; ‘The Case of Mr. Erskine 
of Bombay,’ AJ, July 1828, pp. 45-51. 






























が、1830 年 9 月 10 日にグラント判事本国召還を受けて同判事の前で読み上げられた謝辞に
は 4,400名の署名が添えられていたという。その背景には 1828年 10月 13日のチャンバース





                                                        
39 ‘Annual Biography & Orbituary-1930,’ Morning Chronicle, 11 January 1830, p. 4. 
40 ‘The Late Sir Edward West,’ AJ, March 1829, p. 364. 
41 この時に創設が表明されたウエスト判事記念奨学金は 1832年 5月、基金 12,000ルピーの奨学金として創







































                                                        







































                                                        
44 ‘East India Company’s Charter,’ HCD, 9 February 1830, vol. 22 cc284-5. 
45 ‘Bombay Judicature,’ HCD, 8 March 1830, vol. 22 c1389. 






裁判は「インドの法と慣習」を基準としていた［‘Sir John P. Grant,’ AJ, February 1831, p. 84］。 








































































49 ‘Administration of Justice in India,’ HCD, 1 September 1831, vol. 6 cc961-6. 
50 ［長尾 2016b］参照。 
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EP: Lord Ellenborough Papers （National Archives, UK） 
 




AJ: The Asiatic Journal 
 




HCD: House of Commons Debates （Hansard） 
 
HLD: House of Lords Debates （Hansard） 
                                                        
52 例えば Prabhakarの報道や［Naik 1999: 70］、グジャラーティー語伝記史料の記述［Vachha 1874; 87］、C・
H・セタルワードの伝記の記述［Noorani 2010］等。 
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